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The findings of a survey administered by Hiroe and Hatada (2013) highlight some of the 
challenges involved in elementary school English activities such as teachers’ anxiety about 
their poor command of English (and their pronunciation in particular), and no clear-cut plan 
concerning how to best make use of ALTs, a poor understanding of the new educational 
system, and a lack of support by means of teacher-training programs. To improve the 
situation that elementary school teachers are in, we will propose a teacher-training program 
designed to maximally meet their requests. In order to make it happen, in fact, we will also 
propose a ‘Tripartite United Alliance (TUA)’ model where Nagasaki University Center of 
Regional Educational Partnerships, Nagasaki Prefecture Educational Committee, and 
Nagasaki City Educational Committee are closely organized in a united fashion. 
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それぞれ 2 部送付し、5・6 学年で実際に英語活動
を行っている担任教諭等の代表者各 1名ずつにご
回答いただく形式にしたところ、319 校からご回














































(図 2) 勤続年数と英語に対する気持ち 
 
図 2 が示すものは、勤続 10 年を境にして、「ど
ちらとも言えない」・「嫌い」・「非常に嫌い」の割
大学外部とのインターフェイス 


























































(図 5) 英語力を高めたいか 
 

























(図 6.2) どこで高めたいか 
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(図 10) TOEFL・TOEIC スコアの有無 
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1. 「年間 35 時間」と述べたが、現実には学校現場
では学校行事等の関係で年間 30 時間程度の実施
となるのが一般的である。 
2. アンケート用紙を送付した 373 校のうち無回答
が 53 校、それから 5・6 年生に児童がいないとい
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